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人口が 8 億から 8 億 3 千万に増加した。10 年間で 3 千万の増加のペースである。これに
対して、21 世紀、2007 年のサブプライムローン危機から 2008 年リーマンショック後の
1 年間に 8.5 億から 10 億に増加した。1 年間に 1.5 億の増加のペースに加速した。6-7 人
に 1 人である。これは予測にとどまっていた「2050 年総人口 90 億見込みのうち 30 億、
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と呼ばれた(木田 1996)。上記の世界の状況は、今世紀が「意味の崩壊の 21 世紀」である
ことを物語っている。それも、今世紀が人間、人間生態系にとって最も根源的なものと


































































































































































他方の意識生態場の中に形づくられる内的言語生態場の 2 つがある。 
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Reconstruing of affordance cognitive semantics (1): 
the definition and the structure of ecological semantics, 




This thesis, together with the following series of papers, is designed to consider the following: 
1. the definition and the structure of ecological semantics as well as the concept of generation of 
meaning; 2.semantics of human language, focusing on the structure and the process of generation 
of ecological meaning, and 3.affordance cognitive semantics which pays attention to meaning 
that is considered to be generated through interaction between language subject and its  
environment. In particular, this thesis focuses on the discussions of the 1 and 2 of the above.  
 
 
 
